



Comparison of “Full-time Mother” Norms between China and Japan :


































































































　調査対象者は、1970年代生まれ 5名、1980年代前半生まれ 4名の計 9名で、妻の平均年齢は
35.4歳、夫の平均年齢は38.8歳であった。 9名中 4名が「パーリンホウ（80後）」（中国で1980年
代生まれの世代を指す用語）ということになる。結婚年は 1名を除いて2000年以降であり、平均
結婚持続期間は9.7年であった。子ども数は、 9名中 5名が 2人、他は 1人であり、夫婦一組あ
たりの平均子ども数は1.6人でった 6 ）。
　妻の学歴は 7名が大卒（大学院卒 1名を含む）と相対的に高く、夫の職業は、会社経営・自営

































































































































































































































































































































　既に起業しているNo.5を除いた 8名のうち再就職の希望のある者は 7名であった13）。 7 名のう
ち 4名は子どもの幼稚園入園（ 2～ 3歳）を、 2名は小学校入学を契機としたいと考えていた。
また、 7名のうちフルタイムの仕事を希望しているのは 1名（No.9）、フルタイムでもパートタ



























































































































名であった。 1名（No.2）は、家事・育児ともに自らと保姆と半々（ 5： 5）で分担しているの





























































































































































注）*1 育児不安　1. しばしば感じる　2. 時々感じる　3. あまり感じない　4. まった
く感じない







　 9名中 7名以上で一致した項目は、「 2  男性も女性と対等に家事や育児を分担すべきだ」（「と






























































































































































生活は「社会との接点ない」（No.1、2 、4 、6 、7 、8 ）、「自己実現ができていない」（No.2、7 、9 ）、「昼



















































 5 ）かつて専業主婦で現在有職である女性（表 1のNo.5）は、既に起業し事業の経営権を持っているが、事
業は雇用者に任せており、本人のアイデンティティが「全職吗吗」（専業ママ）であるため、考察の対象
に含めることとした。他に、男性 1名（ 4歳 6 ヶ月の女児の父親、夫婦共働き）にもインタビューを行
った。





























































 4 ）Lan，Pei-Chia，2010 “Culture of Carework,Carework across Cultures,” in John Hall, Laura Grindstaff, and Ming-
Cheng Lo（eds），Handbook of Cultural Sociology, London and New York: Rourledge.（＝2012，山本理子訳，「ケ
アワークの文化，文化をこえるケアワーク」, 落合恵美子・赤枝香奈子編『アジア女性の親密性と労働』
京都大学出版会，37-54.）














Comparison of “Full-time Mother” Norms between China and Japan：
Based on an Interview Survey Conducted in Dalian, Liaoning, China
　The aim of this paper is to ﬁrstly grasp the actual conditions of full-time housewives, who have been 
increasing in the urban middle class in China since the 1990s, and to clarify the characteristics of full-time 
housewife norms in China. Secondly, I will consider the differences in full-time housewife norms in China 
and Japan. For this consideration I will draw on data from an interview survey conducted with nine full-
time housewives in Dalian, Liaoning, China between October and November 2013.
　The first finding of this paper is that the full-time housewives emerging in the urban middle class in 
China are becoming “full-time mothers”. The survey respondents devoted themselves to caring for their 
children during the child-rearing years, but they wanted to return to work after bringing up their children. 
Secondly, although the survey respondents afﬁrmed becoming a “full-time mother” during the child-rearing 
years, the mothers did not take charge of child-rearing alone but carried out their roles as mothers while 
making good use of childcare support from relatives and the housekeeping services market.
　This norm of “full-time mother” differs substantially from Japan’s “myth of the ﬁrst three years”. The 
difference in the “full-time mother” norm in China and Japan results from who carries out which part of 
childcare and housework, and what meaning is assigned to those behaviors. Thus, even with the same 
phenomenon of emerging “full-time mothers”, emotional norms that determine which acts of childcare are 
seen as expressions of affection differ in these countries.
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